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Abstract Arc heated wind tunnel is usually used for hypersonic and supersonic heating test of thermal protective material under 
the planet訂yentry. Then， the reentry in e訂白， a capsule or a reusable rocket is exposed to th巴atmospherea bow shock wave 
takes place tip on body d巴tachedfrom its nose. The study is to investigate that repeated arc heated testing affect to crystal 
structure and high temperature mechanical property of silicon carbide (SiC)， Shore hardness， crystal s廿uctureand to obtain 
temperatures企omblack body radiation temperature. 
1. 諸言
NASA(米)の火星探査宇宙船「マーズ・サイエン
ス ・ラボラトリ ーJや JAXAによる小惑星の着陸及び


































Pol戸ype 6H(α-SiC) 3C (s-SiC) 
Crystal structure Hexagonal 
Zinc blende 
(cubic) 
Density， kg/mJ 3160 3150 
Bulk modulus at R.T.， GPa 220 250 
ηlennal conductivity， 490 atR.T.， 330atR.T 
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し，その後約 5~10HS 単位で減少していく . α-SiC と
s-SiCのショア硬さの減衰は，パージンと比べて，仕



























最大 17165cd/m2，s-SiCでは最大 22196cd/m2となり s-SiCが
1.3倍高くなった.
P引 Cの結晶構造は 3Cという立方晶から構成されて い
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360 480 6∞ 720 840 9印 1080 1200 1320 
Elapsed Time， 5 
(b) s-SiC 
図6ショア硬さの時間履歴






表面組さを計測した結果， 面の高低差は最大で 17~m と


















中心から 2.5mm間隔で左側を C，上部を B，右側をA，下














し480s以降硬度は減少して行く ，1080sのと き，D は
70.3HSと最小値となり， 全体的に脆くなっている.
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(b)α-SiC(after釘cheating) 
(c) s・SiC(Virgin)
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